in the essay "The Reader and the Writer." The desire for self-actualization is replaced with self-confrontation in the novel Patterns of Childhood. Through this examination of her own past, Wolf seeks to define her identity.
Kuhn interprets the choice of Kleist and Giinderrode as protagonists in No Place on Earth as a necessary means for Wolf to come to terms with the Biermann expatriation.
Wolf turned to these historically distant figures in order to express her feeling of being an outsider in her own society.
Kuhn sees, in Wolfs Cassandra and in the essays from the 1980s, a decided shift in focus to more global concerns and to a fear of nuclear disaster.
The "Büchner Prize Acceptance Speech" combines this global aspect with a concern for the role which women play in society.
Frustrated by women's exclusion, Wolf turned to a matriarchal society for answers. Kuhn portrays Wolfs Störfall as a present-day continuation of the criticism exercised in Cassandra.
Of particular interest, Kuhn notes, is Wolfs ability to describe a recent event in the first person, thereby ending the search for a means of self-expression.
Throughout the book Kuhn demonstrates the links between all of Wolfs works.
She postulates a development in Wolfs works from Socialist Realist experimentation to an emphasis on feminism, and interprets this development as a search for Utopia.
In lieu of a conclusion, however, Kuhn discusses Störfall as a destruction of Utopia.
Overall Kuhn presents a thoroughly researched text and presents a deep understanding of both Christa Wolf and her works.
The documentation is thorough and affords many insights to other secondary sources, particularly those available to the non-Germanist. The book's only pitfall is its lack of a conclusion, which arises from Kuhn's own reticence to conclude, as well as from the recent publication of Ansprachen and Sommerstück. Hartmann verbindet Utopieverlust, Aussteigerhaltung und Sinnkrise, sowie das Aufbrechen von konventioneller Sprachregelung in den Texten dieser Anthologie mit dem Begriff "Politik der Verweigerung," (7)--eine Formulierung, mit der Hartmann eine Beziehung herstellt zur gemeinsamen Haltung des Sich-Abstoßens mit früheren Avantgarden und zu Elke Erbs positiver Beurteilung (im Vorwort zur Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung) des "Austritts 85 aus dem autoritären System, der Entlassung aus der Vormundschaft eines übergeordneten Sinns." Ursula Heukenkamps Aufsatz "Das Zeichen Zukunft" beschränkt sich auf Beispiele der "Mittleren Generation" (auf Gedichte von Volker Braun, Karl Mickel und Heinz Czechowski) und deren kontinuierlichen Aufbruch aus dem "Haus der Geschichte" (39) seit den siebziger Jahren.
Carol Anne Costabile Washington University
Dieser Beitrag, der eine informative Ergänzung zu Hartmanns Ausführungen bildet, registriert die Trennung von einer Poesie der Antizipation.
Globale Probleme und die Gefahr möglicher Selbstvernichtung haben den Begriff "Zukunft" als Bezugspunkt des Entwicklungsdenkens fraglich gemacht.
Nicht düstere Prophezeiungen, Klagelieder und melancholische Betrachtungen der Vergeblichkeit seien in den Texten von Braun, Mickel und Czechowski zu finden, sondern selbstkritische Reflektion im marxistischen Denken, das von der "Notwendigkeit der Umgestaltung der Welt erfüllt ist" und bereit ist "bei sich selber anzufangen" (56).
Peter Geists Beitrag zur "Metapher in der poetologischen Reflexion und Dichtungspraxis von DDR-Lyrikern in den siebziger und achtziger Jahren.
Eine Problemskizze" und Alexander von Bormanns Untersuchung "Redewendungen.
Zur Globale Probleme, wie die Auf-und Nachrüstung, ökologische Probleme nehmen eine zentrale Stellung in seinen lyrischen Reflektionsprozessen über das "Transitäre unserer Existenz" ein, was sich in einem vielschichtig kombinierten metaphorisch-parabelhaftem Verfahren und einer häufig ratlosen Gestik der "arbeitenden Subjektivität" offenbart.
Wolf gang Ertls Studie zu Hanns Cibulkas (geboren 1920) zivilisationskritischer Lyrik arbeitet Cilbulkas Festhalten an poetischen Konventionen als Aufbewahrung eines Gegenbildes zur bedrohten Wirklichkeit heraus.
Anthony Vissers "Überlegungen zur Lyrik Uwe Kolbes," dessen erster Gedichtband Hineingeboren für die Generationen der in eine realsozialistische Gesellschaft Hineingeborenen sozusagen zu einem Schlagwort geworden ist, zeichnet anhand einzelner Bände chronologisch Kolbes Weg des Sich-Weigerns nach, in vorbereitete und überlieferte Haltungen und Gesten einzusteigen und autoritäre Systeme anzunehmen.
MarieLuise de Waijer-Wilke untersucht Kunerts Bildersprache im abschließenden Aufsatz, "Denken in Bildern." Zur Relation von Wort und Bild in der Lyrik Günter Kunerts." Diese Studie betont vor allem Kunerts Appell schließt," is reflected even in the origin of the scholars included in this volume.
Indeed, the careful national balance of contributors seems somewhat contrived:
two from each of the Germanies, one each from the USA and USSR, and the remaining four from countries that could be considered semi-West (Spain, Italy) and semi-East (Poland, Yugoslavia One of several publications paying tribute to Heiner Müller's 60th birthday on January 9, 1989, this scholarly volume is a helpful tool for Germanists, or for anyone seeking greater insight into this artist's creative talent.
Half of the book is devoted to original writings by Müller:
speeches, prose fragments, poetry, letters, commentaries; and the plays Die Hamletmaschine and Bildbeschreibung. The editor's criterion, to select works that shed light on Müller's Selbstverstftndnis. explains the choice of plays included: both represent particularly significant crisis points for the author.
Written between 1953 and 1988, all entries have been previously published, more than one-third in Rotwelsch (Merve, 1982) , but republication in this collection offers easier access to a number of oftenquoted texts, as well as to a few that are likely to be obscure to the Germanist ("Phönix" and "Taube und Samurai") or too recently published to be widely noted ("New York oder das eiserne Gesicht der Freiheit" and "Shakespeare eine Differenz").
The collection celebrates Müller as a multi-faceted and aethetically fascinating writer, and implicitly suggests the rich intertextuality in his oeuvre of more than three decades.
The other half of the volume consists of ten commentaries addressing various aspects of Müller's dramatic writing.
The editor's intention, to show the author's efforts towards what Müller himself called a "universelleft] Diskurs, der nichts und niemanden aus-
